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⑶　包括的な検討を加える近年の代表的な書物として，Thomas J. Biersteker, Sue 
E. Eckert, Marcos Tourinho (eds), Targeted Sanctions The Impacts and Effectiveness 
of United Nations Action (Cambridge University Press, ２０１６), Natalino Ronzitti (ed.), 
Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law (Brill/Nijhoff, ２０１６), Larissa 
van den Herik (ed.), Research Handbook on UN Sanctions and International Law 
































であることを指摘するものとして，Nigel D. White, “Sanctions against Non-State 
























also, Tom Ruys, “Sanctions and countermeasures: concepts and international legal 
























































et al, supra note (３）, pp.２８０－３４７（巻末に事例とそれを細分化したエピソードの
リストと実効性評価の一覧が付録されており，国連狙い撃ち制裁の全体像を把
握するうえで有益である）などを参照。
⒁　Larissa van den Herik, “The individualization and formalization of UN sanctions”, 
van den Herik (ed.), supra note （３）, p.１.
⒂ 　天然資源の管理は，紛争当事者が天然資源から得られる資金を獲得し紛争
の長期化につながることを防ぐという意味で一定の成果を挙げているが，国
全体への経済的悪影響から批判もある。Compendium High Level Review of 






















　 document A/６９/９４１-S/２０１５/４３２, pp. ８４－８５. Available at: http://www.hlr-unsanctions.


























⒅ 　Nico Krisch, “Art.４１”, Bruno Simma et al. (eds.), The Charter of the United 







る。See https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/approach-and-standard (Last 
visited in １０ January ２０１９)










なものとして Biersteker らによるものが重要である。そこでは Targeted 










わゆる naming and shaming）の３つが考えられる。従来の実効性評価は，
①強制の側面，すなわち対象者の行動を変えさせることができているか
どうかの一辺倒であったが，それでは不十分であり，事実，制裁は一定

















































　S/PV.７３２３, ２５ November ２０１４.
　S/PV.７６２０, １１ February ２０１６.
　S/PV.８０１８, ３ August ２０１７.







　Assessment report: Achievements, challenges and opportunities resulting from the 
recommendations of the Compendium of the High-level Review of United Nations 





















































compendium, supra note（１５）, p.８２.
　S/PV.７３２３, pp. ２０－２１, S/PV.７６２０, pp. １５－１７, S/PV.８０１８, pp. １３－１４.
　S/PV.７３２３, pp. １８－１９, S/PV.７６２０, pp. １２－１３, S/PV.８０１８, pp. ７－８.
　As a seminal study in this regard, Teruo Komori & Karel Wellens (eds.), Public 






















　Krisch, “General Framework”, supra note（１８）, pp. １２７０－１２７１.
　Ex. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human 
rights and fundamental freedoms while countering terrorism by Martin Scheinin, A/６５/
２５８, ６ August ２０１０, paras. ５１－５８.
　Ibid. See also Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 
human rights and fundamental freedoms while countering terrorism by Ben Emmerson, 
























　Martin Scheinin, “Impact of post-９/１１ counter-terrorism measures on all human 
rights”, Manfred Nowak and Anne Charbord (eds.), Using Human Rights to Counter 


























　Lorna McGregor, “First Report of the UN Special Rapporteur on the Right to 
Privacy to the Human Rights Council”, EJIL Talk!
　 　https://www.ejiltalk.org/first-report-of-the-un-special-rapporteur-on-the-right-to-




　 Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland (Grand Chamber) App. No. 

























　Al-Dulimi (Grand Chamber), paras. １４５-１４７.






















Kadi Ⅰ（２００８）及び Kadi Ⅱ（２０１３））を通じて，リスト化された個人
の聴聞を受ける権利や実効的救済を受ける権利，財産権が認識されるよ
うになった。Sayadi 事件（自由権規約委員会見解（２００８））では，移動
　Ex. Bardo Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process, Study commissioned by 



















































































　Benedict Kingsbury et al., “The Emergence of Global Administrative Law”, ６８ Law 
and Contemporary Problems (２００５), pp.１５－６２.
　実体的基準としては例えば均衡性や手段と目的合理的合致などが導き出され
る。Ibid, pp.４０－４１.




















































Prost (Canada, ２０１０.６.３~２０１５.７.１３)，二代 Catherine Marchi-Uhel (France, ２０１５.７.１３




る。Compendium, supra note （１５）, pp. ４４－４５.
　最新のマンデートは決議２３６８（２０１７）に規定されている（２０２１年１２月１７日ま
でとされている）。



























－３９頁，Dire Tladi & Gillian Taylor, “On the Al Qaida/Taliban Sanctions Regime: Due 
Process and Sunsetting”, １０ Chinese Journal of International Law （２０１１）, pp. ７７１
－７８９, Gavin Sullivan & Marieke De Goede, “Between Law and the Exception: 'The 
UN １２６７ Ombudsperson as a Hybrid Model of Legal Expertise'”, ２６ Leiden Journal 
of International Law （２０１３）, pp.８３３-８５４, Jared Genser & Kate Barth, “Targeted 





















United Nations Security Council in the Age of Human Rights (Cambridge University 
Press, ２０１４）, pp. ２２０－２３４, Stephan Hollenberg, “The Security Council's １２６７/１９８９ 
Targeted Sanctions Regime and the Use of Confidential Information: A Proposal for 
Decentralization of Review”, ２８ Leiden Journal of International Law （２０１５）, pp. ４９－７１.
 　この点，初代オンブズパーソンである Prost は，一貫した基準の適用という
意味で原則に基づくアプローチ（principled approach）を採用しており，これは
司法的手続に類似するものであると指摘する。Kimberly Prost, “Security Council 
sanctions and fair process”, van den Herik (ed.), supra note （３）, p. ２２５.



























　Compendium, supra note （１５）, p. ３２. See also Assessment Report, supra note （３２）, 
p.１１.
　Devika Hovell, “Glasnost in the Security Council: the value of transparency”, 
Andrea Bianchi & Anne Peters, Transparency in International Law, (Cambridge 


























　Ibid, p. ２１２. Citing David Kennedy, “The Mystery of Global Governance”, ３４ Ohio 





























　Ex. Compendium, supra note （１５）, p. ３１. Assessment Report, supra note （３２）, p.１１.





















































































２２３１自体の評価は行われていないようである。See Alleged Violations of the １９５５ 
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Request for the Indication 
of Provisional Measure, ２ October ２０１８. 但し，Momtaz 特任判事の宣言は同決議
の尊重と米国の域外適用の違法性を指摘している。See Declaration of Judge ad 
hoc Momtaz, paras. ５－１４, １５－２８.
　これは武力を用いた強制措置の必要性を否定するものではない。しかし，こ
のような点は古くから指摘され追求されてきたことであり，その重要性は人道
的介入論や武力を用いた保護する責任論の活発化を経た現在でも基本的には変
わりないように思われる。深津栄一『国際法秩序と経済制裁』（北樹出版，１９８２年）
１５７－１６０頁。
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で，真に国際公共性を備えているとは必ずしも言えない状況にある。そ
うした状況を放置することは，加盟国の不履行につながるという意味で
実効性を損ないかねない。また，具体的な行動の変更を強制するよりも
むしろシグナル（naming and shaming）を主目的とする制裁が実効性を
もつためには，対象となる主体が正当に自己の主張を行い客観的に判断
する機関を備えることで安保理自身の権威や正当性を高める必要がある。
オンブズパーソン制度の進展は，このような問題への対応として一定の
貢献を果たしていると言ってよいように思われる。国際公共的性格とい
う観点からは，徐々にではあれ，同制度の対象を対テロ制裁以外にも拡
大していくべきであろう。さらに，加盟国や関連アクターの関心は，安
保理がいかなる場合に狙い撃ち制裁を発動するかというよりも実施にお
いていかに行政的観点から公平・公正さを確保するかに移ってきている。
この側面においては，国際公共的性格をもつものとして狙い撃ち制裁を
位置づけて精緻化していくことが，ひいては実効性を高めることになる
ことが一層明らかである。漸進的にではあれ，早期の法理論的及び制度
的対応が求められるゆえんである。
